%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 453

NO. 258

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 955; A. R. No. 309 E of 1899)

Ś. 1271

(१।) स्वस्ति श्री । शिन शेट्लकुलोद्भूतो वैश्यप्रवरसत्तमः । श्रीमानमरसन्नामा पडिसय पदोन्नतः । [१] नृसिंह च-

(२।) रणद्वंद्व स्मृतिप्रविलसम्मनाः स्वायुरारोग्यत नयख्यातिवंशाभिवृद्धये । [२] महीदृग्ऋषिचं[द्र]ण गणिते शकवत्सरे । नभ[ः]-

(३।) कृष्णाष्टमीयुक्त रोहिणी भृगुवासरे । प्रीत्यं नरहरेरग्रे धम्मनेतानची[क्ॡ][प]त । संध्यावधि तु मध्याह्नात् [प्राग्] धू -

(४।) पावधीशितुः । [४] गीताति वाणया ग तुन्नित्य[ ] गायकयोर्द्वयोः । गायंतीनां चतुस्राणा मुपगायकयोरपि [ ]

(५।) द्वयो स्त्रीयोः हरेरग्रे वीजयंत्योश्च चामरे । कालोचिताः पुष्पमालास्समर्प्पइतुरन्वहं । [६] एतद्धर्म्मानुसंधात्री

(६।) पुरुषस्स च नित्यशः । ददौ वृ[त्ति] तु सव्वेषान्निवंधानां चतुर्द्दश । प्रवर्त्ततामयं धर्म्मो यावदाचंद्रतारकं । [७]

(७।) शकवर्षवुलु १२७१ गु ने[ण्टि] श्रावण कृष्णाष्टमियु भृगुवार<2>मुनांडु पोट्टनूरि वेश्यकुलोत्तमुडैन अमर -

<1. In the twenty-eighth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 7th August, 1349 A. D., Friday; according to the Amānta calculation.>

%%p. 454

(८।) पडिरायुडु तनकु नायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहसन्निधिनि उभयसंध्यलयंदु नित्यमु-

(९।) न्नु वीणागानमुचेशेडि गायकुलु इद्दऋ ओत्तुकांऋ इद्दरकुंगा पेट्टिन निवंघालु ४ ई पाड़ेडि स्त्रीलुन लुवुरकु

(१०।) निवंघालु ४ ई समयान त[न] समप्पिचिन चामरलु पणिमारेडि स्त्रीलु नलुवुरकु निवंघालु ४ भइवारिग[ं]गिशेट्टि चे[त]-

(११।) नु विलिचिन गट्ट तिरुमाल समप्पिंचेडि [सानिकि] निवंध १ अनुसंघात सोमादुल चिगुनायकुनि निवध १ मुखरि-

(१२।) [नरसि]वीटि १ नट्टव चि[न्न]म १ चीतमारपिरडि १ लोकयसीत १ जन्नु नरसिंहमा १ मुखरिचितन १

(१३।) . . मारेकूतम १ ... ... ... ... ...

(१४।) ... पंडताय नृहरेर्द्धर्म्मवैष्णवा[न] याचतेमरपडिरायो धर्म्मस्सरक्षतामिति । शत्रु-

(१५।) णंप कृता धर्म्मः पालनायो मनीषिभिः शत्ररेव हि शत्रुस्स्याद्धर्म्म श्शतृन्न कस्यचित [।।] ई धर्म्म श्रीवै-

(१६।) ष्णवुल रक्ष अमरपडिरायुडु पेट्टिन व्र(प्र)साद कु १४ [।।] ई कु १४ मास चिन्न [ले]क्कनु ७ गानु वीरिकि जीतानकु

(१७।) [पालिकि]च्चिन मा १४ ग माडलु १४० ई पै डि एव्वरु वोंदिनानु अनंत्तटावु पेटि कुडु वंग-

(१८।) लारु ... ... ... [श्री]नरसिहुनि पाद शर[णु] [।।]